















Politics of SATOYAMA: An Introductory Analysis of Ecological Nationalism
FUJITA Wataru
Abstract: SATOYAMA, is the Japanese name given to a landscape and ecosystem formed through an inter-
action between man and nature in maintaining a rural farming lifestyle, has been increasingly recognized as
an important secondary natural environment. This essay aimed to clarify the unique political and cultural
characteristics associated with ecological nationalism in the contexts of the debate about the use of SA-
TOYAMA in conservation efforts and the objectives of, and rationale underlying, conservation. Debate about
SATOYAMA often involves a kind of nationalism in that nostalgia for homelands and“lost”traditional ru-
ral landscapes, which have long been foci of nationalism, are frequently mentioned. Such concrete conceptu-
alizations of diverse homelands are juxtaposed with the more abstract symbolism that privileges notions of a
more homogenous“Japanese homeland”. On the one hand, the nationalism associated with SATOYAMA is
based on the aforementioned nostalgia for homelands. On the other hand, however, such nationalism also dif-
fers from traditional construals in that it also privileges ecological issues. Indeed, the representations of SA-
TOYAMA in both official documents and photographs emphasize its ecological importance, aesthetic value,
and peaceful and pastoral lyricism. Thus, we must carefully consider how to honor both the local roots un-
derpinning, and the conservation considerations highlighted by, the ecological nationalism involved in current
conceptions of SATOYAMA.



















































川編 2001: 60-61：横田 2009: 261；佐久間・伊東 2011: 103-104］。
長らく広葉樹の雑木林だったところでも，必ずしも，古くからの人間の資源採取との均衡によって維持されて
きたわけではなく，時代によっては，過剰な資源利用によって荒廃し，資源の枯渇や洪水を引き起こすこともあ






































































































ついては，すでに多くの研究がある［Ivy 1995; Robertson 1988; 1991; 1995；岩本 2007；石井 2007など］6）。一人
一人にとってのふるさとは，具体的な経験として固有のものとしてある。それが画一的なイメージに変換され
人々の心を突き動かすナショナリズムに転化する論理的思考過程は，里山にも部分的に当てはまる。
















































































































































智恵や自然観を学ぶことが必要です。（第 1部 生物多様性の保全及び持続可能な利用に向けた戦略 第 1章第 2
節 いのちと暮らしを支える生物多様性 p 14）。
生物多様性国家戦略 2010（以下，「2010戦略」）［環境省 2010 b］
第三次戦略と同一の文面。（第 1部 生物多様性の保全及び持続可能な利用に向けた戦略 第 1章 生物多様性
の重要性と理念 第 2節 いのちと暮らしを支える生物多様性 p 13）。
生物多様性国家戦略 2012-2020（以下，「2012戦略」）［環境省 2012］
第三次戦略・2010戦略と同一の文面。（第 1部 生物多様性の保全及び持続可能な利用に向けた戦略 第 1章
生物多様性の重要性と自然共生社会の実現に向けた理念 第 2節 いのちと暮らしを支える生物多様性 p 11-12）。








里山保全に関わる項目としては，「第 3部 施策の展開 第 1章 生息内保全」のなかに，「第 6節 二次的自然
環境の保全」が置かれている。これに対して，2002年の新・戦略では，「第 2部 生物多様性の保全及び持続可
能な利用の理念と目標 第 1章 5つの理念」のなかの一つとして，「4．豊かな文化の根源」という一節を設け，
上に引用した記述を含む日本人の文化の源としての生物多様性について述べる。他方で，里地里山保全は「第 3
部 生物多様性の保全及び持続可能な利用の基本方針」のなかで主要なテーマの一つとして取り上げられている。













































































３８ 甲南女子大学研究紀要第 54号 文学・文化編（2018年 2月）
ら，「ぼくはいつもここで仰木を見ているのではなく，日本の田舎，日本の里山を見ているつもりです」と言う













































































































































まり，政治的でないように装う。これが anti-politics である［Ferguson 1994; Büscher 2010］。科学的知識が産出さ
れる過程において人間による一定の方向付けや解釈が介在しているにも関わらず，科学が一切の政治性を持たず
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